A Fan in Autumn -its Various Images in China and Japan- by 堀 誠
明
の
小
『
妖
傳
』
四
十
回
本
に
「
」
に
ま
つ
わ
る
興
味
深
い
一
が
あ
る
。
第
十
一
回
、
寫
し
盜
っ
た
天
書
を
解
讀
す
る
た
め
「
姑
」
な
る
人
物
を
探
し
て
宛
州
の

縣
に
や
っ
て
き
た
蛋
子
和
	は
、
折
し
も
五

中
旬
の
炎
熱
に
た
ま
ら
ず
筋
の
鋪
う
ち
わ
やに
入
り

む
。
そ
の
直
後
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
目
し
た
い
。
時
摺
疊

未
興
、
鋪
中
賣
是
五
般
子
。
五
般
是
紙
絹
團
、
白

、
細
兜
、
蒲
、

。
（
そ
の
こ
ろ
は
摺
疊

せ
ん
す
は
い
ま
だ
行
わ
れ
ず
、
店
で
賣
ら
れ
て
い
る
の
は
五
種
の
子
う
ち
わ
で
し
た
。
そ
の
五
種
と
は
、
紙
絹
團
、
白

、
細
兜
、
蒲
、

。）
店
に
竝
ぶ
の
は
五
種
の
「
う
ち
わ
」
ば
か
り
。
い
わ
ゆ
る
「
」
字
は
「
う
ち
わ
」
を
意
味
し
、
「
紙
絹
團
」
と
は
紙
・
絹
を
張
っ
た
丸
い
う
ち
わ
、
「
白

」
は
や
白
の
毛
で
つ
く
っ
た
う
ち
わ
、
「
細
兜
」
は
細
い
竹
で
つ
く
っ
た
凹
形
の
う
ち
わ
、
「
蒲
」
と
「

」
は
そ
れ
ぞ
れ
蒲
や
芭
で
つ
く
っ
た
う
ち
わ
（
「
蒲

」
「
芭

」
）
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
「
う
ち
わ
」
に
對
し
て
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
初
め
に
出
て
き
た
「
摺
疊
」
は
、「
摺
疊
お
り
た
た
み」
の
き
く
う
ち
わ
の
意
で
、
「
せ
ん
す
」
「
お
う
ぎ
」
の
を
指
す
。
し
か
も
「
摺
疊
」
は
「
時
」
「
未
興
」
（
そ
の
こ
ろ
は
い
ま
だ
行
わ
れ
ず
）
と
釋
さ
れ
る
が
、
そ
の
「
時
」
と
は
い
つ
の
こ
ろ
を
指
し
た
も
の
か
。
『
妖
傳
』
は
北
宋
の
慶
七
年
（
一
〇
四
七
）
に
河
北
の
貝
州
に
發
動
し
た
王
則
の
亂
を
衍
す
る
。
そ
の
貝
州
に
妖

た
ち
が
集
合
す
る

に
あ
る
第
十
一
回
に
お
い
て
、
蛋
子
和
	は
楊
檢
の
催
す
無
大
會
を
訪
ね
て
姑
姑
と
出
會
う
が
、
時
に
天
禧
二
年
（
一
〇
一
八
）
八

の
こ
と
と
い
う
。
「
時
」
は
、
こ
の
作
品
を
機
能
す
る
「
話

ナ
レ
ー
タ
ー
」
が
そ
の
當
時
を
指
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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秋
雜
考中
國
と
日
本
堀
 
お
け
る
「
摺
疊
」
の
ル
ー
ツ
を
訪
ね
て
み
れ
ば
、
意
外
に
も
宋
の
時
代
に
日
本
か
ら
を
渡
っ
た
も
の
と
い
い
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
い
う
と
こ
ろ
と
時
代
に
も
合
す
る
。
そ
し
て
こ
の
小
の
立
し
た
明
代
の
こ
ろ
に
は
、
「
摺
疊
」
は
流
行
普
し
て
重
寶
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
１
）。
話
を
『
	妖
傳
』
に
も
ど
す
と
、
思
案
の
あ
げ
く
に
細

兜
を
買
っ
た
蛋
子
和
は
そ
こ
に
「
訪
姑
」
の
三
文
字
を
書
き
つ
け
、
良
く
そ
れ
を
目
に
し
た
店
か
ら
姑
姑
の
報
を
え
ら
れ
る
と
展
開
す
る
。
そ
も
そ
も
炎
天
に
蛋
子
和
が
鋪
に
飛
び
こ
ん
だ
の
も
宜 む
べな
る
か
な
で
、
時
を
巧
み
に
と
ら
え
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
生
し
、
物
語
は
こ
ぎ
み
よ
く
動
い
て
い
く
。
こ
の
『
	妖
傳
』
に
見
る
「
」
の
記
載
は
、
生
活
文
史
の
料
な
意
味
を
も
つ
が
、
談
義
の
つ
い
で
に
い
え
ば
、
日
本
で
は
「
」
字
を
、
「
あ
お
ぐ
（
あ
ふ
ぐ
）」
動
作
に
因
ん
で
「
お
う
ぎ
（
あ
ふ
ぎ
）」
と
訓
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
辭
書
に
、
お
お
む
ね
折
り
た
た
み
式
の
「
お
う
ぎ
」
「
せ
ん
す
」
の
を
指
す
の
が
流
の
よ
う
で
あ
る
が
、
「
う
ち
わ
」
は
も
ち
ろ
ん
古
く
中
國
か
ら
傳
來
し
て
い
る
し
、
『

集
』
に
は
「
」
字
で
「
う
ち
わ
」
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
（
後
）。
い
ず
れ
も
あ
お
い
で
風
を
こ
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
じ
文
字
に
し
て
別
物
を
指
す
現
象
は
語
の
理
解
と
解
釋
の
上
で
厄
介
で
話
を
や
や
こ
し
く
す
る
。
＊
「
」
に
ま
つ
わ
る
中
國
の
詩
歌
と
し
て
見
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
の
班

の
詠
じ
た
「
怨
歌
行
」
の
作
で
あ
る
。
班

は
の

の
位
後
、
 ば
れ
て
後
宮
に
入
り
寵
愛
せ
ら
れ
た
。
左
曹
越
騎
校
尉
の
班
況
を
父
と
す
る
彼
女
は
『
書
』
を
!し
た
班
固
の
父
班
彪
の
姑
に
あ
た
る
。

（
"
#）
は
そ
の
官
名
で
あ
る
。
そ
の
彼
女
が
容
顏
の
み
の
人
で
な
か
っ
た
こ
と
は
$の
故
事
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
あ
る
時
、

が
後
庭
で
輦
に
同
乘
す
る
よ
う
求
め
た
と
き
、
班


は
古
の
繪
圖
を
見
る
と
、
賢
の
君
王
の
側
に
は
名
臣
が
控
え
る
が
、
%の
桀
王
・
殷
の
紂
王
・
&の
幽
王
と
い
う
三
代
の
末
の
側
に
は
愛
妾
が
陪
乘
し
て
い
る
事
實
を
の
べ
て
、

に
思
い
と
ど
ま
ら
せ
た
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
「
班
'辭
輦
」
の
故
事
で
あ
る
。
彼
女
は
日
頃
か
ら
『
詩
經
』
や
箴
戒
の
(篇
を
誦
ん
じ
て
、

に
)見
す
る
に
も
古
禮
に
則
っ
た
と
傳
え
る
。
こ
の
よ
う
に
容
色
に
加
え
て
知
*優
れ
た
女
性
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て

の
寵
は
趙
飛
燕
と
そ
の
妹
に
う
つ
っ
て
い
く
。『
書
』
卷
九
十
七
下
「
外
戚
傳
」「
孝
班
"
#」
に
よ
れ
ば
、
趙
飛
燕
は
、
許
皇
后
と
班

が
密
か
に
巫
+を
行
っ
て
皇
を
呪
詛
し
て
い
る
と
誣
,し
た
。
こ
こ
に
許
皇
后
は
廢
せ
ら
れ
る
一
方
、
班

は
審
問
を
經
て
罪
に
問
わ
れ
は
し
な
か
っ
た
が
、
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趙
姉
妹
を
れ
て
、
長
信
宮
で
太
后
の
世
話
を
し
た
い
と
申
し
出
て
許
さ
れ
る
。
「
怨
歌
行
」
は
、
こ
の
班

が
失
寵
の
悲
し
み
を
詠
じ
た
作
で
あ
る
と
い
う
。
新
裂
齊
素
新
た
に
齊
の
素
を
裂
け
ば
皎
如
霜

皎
な
る
こ
と
霜
の
如
し
裁
爲
合

	
裁
ち
て
合

	を
爲 つ
くる
に
團
團
似
明


團
團
な
る
こ
と
明

に
似
た
り
出
入
君
懷
袖
君
の
懷
袖
に
出
入
し
動
搖
風
發
動
搖
す
れ
ば
風
發 お
こる
常
秋
至
常
に
る
秋
至
ら
ば
涼
風
奪
炎
熱
涼
風
炎
熱
を
奪
は
ん
こ
と
を
棄
捐
篋
笥
中
篋
笥
の
中
に
棄
捐
せ
ら
れ
恩
中


恩

中
に
え
ん
齊
の
特
に
な
る
眞
白
き
素
を
張
り
合
わ
せ
た
合

	。
そ
の
形
は
明

の
よ
う
に
丸
い
。
い
わ
ゆ
る
「
團
	」
で
あ
る
。
愛
し
い
皇
に
手
ず
か
ら
使
っ
て
い
た
だ
け
る
の
は
無
上
の
喜
び
。
た
だ
秋
の
時
の
到
來
を
心
配
す
る
。
涼
風
が
立
て
ば
、
炎
熱
の
さ
を
奪
い
さ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
案
の
定
、
篋
笥
の
中
に
れ
仕
わ
れ
て
、
有
り
い
恩
も
中
で
え
る
こ
と
に
な
る
。
詩
中
に
詠
ま
れ
た
「
秋
」
の
到
來
。
ま
さ
し
く
の
炎
熱
を
涼
風
が
奪
い
さ
る
忌
々
し
い
季
で
あ
ろ
う
が
、
時
の
推
移
は
と
ど
め
が
た
く
、
そ
の
合

	が
必
需
品
で
あ
っ
た
場
か
ら
の
變
は
甚
だ
し
い
。
「
棄
捐
」
や
「
」
の
語
が
そ
の
境
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
自
ら
の
境
を
合

	・
團
	に
な
ぞ
ら
え
て
、
そ
の
失
寵
の
身
の
上
を
じ
た
班

で
あ
る
。
そ
の
詩
中
の
思
い
は
哀
切
そ
の
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
＊
＊
か
く
て
失
寵
の
班

は
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
な
り
、
後
世
に
詩

な
格
好
の
題
材
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宋
の
郭
倩
の
『
樂
府
詩
集
』
卷
四
十
三
「
相
和
歌
辭
」
「
楚
曲
下
」
に
は
、
「
班

」
（
陸
機
以
下
、
十
三
首
）「

怨
」
（
崔
以
下
、
九
首
）「
長
信
怨
」
（
王
 以
下
、
三
首
）
の
題
の
作
が
收
載
さ
れ
る
の
を
は
じ
め
、
彼
女
を
詠
じ
た
作
に
は
事
缺
か
な
い
。
そ
こ
に
は
!々
に
し
て
「
怨
歌
行
」
ゆ
か
り
の
「
	」
が
詠
出
さ
れ
、「
團
	」「

	」
は
も
と
よ
り
、「
秋
	」
の
語
を
も
"め
る
。『
樂
府
詩
集
』
に
「
秋
	」
の
例
を
と
れ
ば
、
梁
・
劉
孝
綽
の
「
班

」
に
、
妾
身
似
秋
	
妾
の
身
秋
	に
似
て
君
恩
履
#
君
の
恩
履
#を
つ
同
じ
く
梁
・
陰
鏗
の
「
班

」
に
、
秋
	雜
考
（
堀
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可
惜
逢
秋

惜
し
む
べ
き
は
秋
に
逢
ふ

何
用
合
名
何
ぞ
合
の
名
を
用
ひ
ん
や
・
劉
氏
雲
の
「

怨
」
に
、
君
恩
不
可
見
君
恩
見
る
べ
か
ら
ず
妾
豈
如
秋

妾
豈
に
秋
に
如
か
ん
や
秋

有
時
秋

ほ
有
る
時
妾
身
永
賤
妾
の
身
は
永
く
賤
な
ら
ん
の
よ
う
な
字
句
を
見
る
。
二
番
目
の
例
は
「
逢
秋
」
で
秋
を
	え
た
を
意
味
し
、
他
の
「
秋
」
も
ま
た
文
字

り
、
秋
の
、
秋
を
	
え
た
の
意
を
表
し
て
い
よ
う
。
こ
の
「
秋
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
ま
ず
そ
の
仲
と
し
て
げ
る
べ
き
は
「

」
の
語
で
あ
ろ
う
。
時
機
に
あ
わ
な
い
無
用
の
事
物
を
た
と
え
て
、
「
爐

」
と
い
う
。
爐
と
は
の
爐 ひば
ち、

と
は
も
ち
ろ
ん
の

う
ち
わの
こ
と
で
あ
る
。
後
の
王
充
の
『
論
衡
』
「
逢
篇
」
に
「
以

鑪
、
以
奏

（
を
以
て
鑪
を
じ
、
を
以
て
を
奏
す
）」
と
あ
る
の
に
出
典
す
る
語
で
あ
る
。
た
だ
、
當
世
の
建

境
を
み
れ
ば
、
立
て
附
け
が
よ
い
上
に
、
冷

完
備
と
ま
で
は
い
か
ず
と
も
相
應
に

を
凌
ぐ
す
べ
は
確
保
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
故
に
、
時
に
は
か
え
っ
て
に
爐
を
、
あ
る
い
は
に
を
ほ
し
く
な
る
場
面
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
爐


が
皮
肉
に
も
無
用
の
長
物
と
は
な
り
に
く
い
今
日
な
事
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
爐
と

が
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
季
を
入
れ
替
え
た
語
も
ま
た
一
つ
の
意
味
を
な
す
。
「

」
と
「
爐
」
と
は
時
候
に
マ
ッ
チ
し
た
有
用
な
も
の
と
し
て
意
味
を
も
つ
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
時
候
に
か
な
っ
た
「

」
に
對
し
て
、
「
秋
」
は
ま
さ
に
を
わ
っ
た
に
ほ
か
な
ら
ず
、
今
は
も
う
不
用
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「

」
の
對
極
に
置
か
れ
る
「

」
は
無
用
の
長
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
對
し
て
「
秋
」
は
そ
の
季
の
移
ろ
い
、
秋
の
到
來
を
機
に
と
ら
え
、
身
の
上
の
變
を
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
と
も
な
っ
て
表
現
す
る
。
中
に
し
て
失
っ
た
天
子
の
恩
。
秋
の
思
い
は
「
愁
い
」
に

じ
る
。
「
秋
」
な
る
語
は
、
そ
の
や
る
せ
な
い
感
傷
を
祕
め
て
あ
ま
り
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
＊
＊
＊
班

の
詠
じ
た
「
合

」
は
、
齊
の
素
を
裁
っ
て
二
枚
張
り
合
わ
せ
て
作
っ
た
も
の
。
そ
の
形
 は
「
團
團
似
明
!」
と
い
う
よ
う
に
滿
!の
ご
と
く
丸
く
、
「
團
」
と
も
稱
さ
れ
る
。
こ
の
「
團
」
の
語
に
"眼
し
て
、
ふ
た
た
び
『
樂
府
詩
集
』
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
晉
の
陸
機
が
詠
じ
た
「
班

」
の
句
作
に
、
寄
在
玉
階
を
寄
す
る
は
玉
階
に
在
り
中
國
詩
文
論
叢
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託
意
唯
團

意
を
託
す
る
は
唯
だ
團
の
み
の
字
句
が
あ
る
の
を
は
じ
め
、
そ
の
語
の
使
用
例
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
「
團
」
に
關
し
て
は
、
北
魏
末
・
楊
衒
之
の
撰
に
な
る
『
洛
陽
伽
記
』
卷
四
の
「
壽
丘
里
」
（
皇
族
の
居
地
域
、
「
王
子
坊
」
）
の
記
載
の
中
に
、
最
も
豪
奢
を
き
わ
め
た
河
王
の
側
仕
え
で
あ
っ
た
雲
が

ふ
えの
名
手
で
、「
團
歌
」「
隴
上
聲
」
を
得
意
と
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
「
團
歌
」
に
つ
い
て
は
、
『
晉
書
』
卷
二
十
三
「
樂
志
下
」
に
、
晉
の
中
書
令
の
王
	が
兄
嫁
の
婢
と

を
じ
て
愛
好
す
る
こ
と
甚
だ
篤
く
、
兄
嫁
か
ら
ひ
ど
く
鞭
打
た
れ
た
婢
は
王
	の
好
ん
だ
白
い
團
を
詠
み
こ
ん
で
、
こ
の
歌
を
制
っ
た
と
傳
え
て
い
る
（
２
）。
こ
う
し
た
「
團
歌
」
に
ま
つ
わ
る
故
事
が
あ
る
一
方
で
、
ま
た
代
に
お
け
る
代
表
な
用
例
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
の
が
、
白
居
易
の
「
雨
後
秋
涼
」
の
作
で
あ
る
。
夜
來
秋
雨
後
夜
來
秋
雨
の
後
秋
氣
颯
然
新
秋
氣
颯
然
と
し
て
新
し
團
先
辭
手
團

先
づ
手
を
辭
し
生
衣
不
身
生
衣
身
に
け
ず
更
添
砧
引
思
更
に
砧
引
の
思
ひ
を
添
へ
與
簟
相
親
簟
と
相
親
し
む
こ
と
し
此
境
誰
覺
此
の
境
誰
か
へ
に
覺
ら
ん
貧
老
痩
人
貧

老
痩
の
人
雨
後
の
秋
涼
を
詠
じ
た
こ
の
詩
の
頷
聨
に
目
し
た
い
。
秋
の
新
鮮
な
空
氣
の
中
で
、
團
を
ま
ず
手
か
ら
て
、
か
た
び
ら
も
ぎ
す
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
秋
涼
へ
の
感
な
反
應
を
記
し
た
二
句
の
中
で
、
上
句
の
「
團
先
辭
手
」
は
本
邦
に
お
い
て
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
詠
作
を
檢
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
安
時
代
に
原
公
任
が
撰
じ
た
『
和

詠
集
』
に
收
載
す
る
の
和
歌
に
目
し
た
い
。
果
つ
る
と
秋
の
白
露
と
い
づ
れ
か
ま
づ
は
置
か
ん
と
す
ら
む
こ
の
作
は
『
和

詠
集
』
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
、
よ
み
人
の
名
を
記
さ
ず
、
あ
る
い
は
「
中
務
」
と
い
う
。
ま
た
『
新
古
今
和
歌
集
』
卷
三
「
歌
」
に
は
、
壬
生
忠
岑
の
作
と
し
て
收
め
る
。
中
務
は
天
・
天
期
の
代
表
な
女
流
歌
人
、
忠
岑
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
撰
の
一
人
で
、
と
も
に
三
十
六
歌
仙
の
中
に
數
え
ら
れ
る
。
い
ま
作
の
問
題
に
つ
い
て
は
深
入
り
は
し
な
い
が
、
こ
の
和
歌
で
は
、
「
果
つ
る
」
と
「
秋
の
白
露
」
と
を
對
置
す
る
と
と
も
に
、
を
「
置
く
」
と
白
露
が
木
に
「
置
く
」
と
の
意
味
を
掛
け
て
、
か
ら
秋
へ
の
季
 
の
移
ろ
い
を
巧
み
に
詠
じ
て
い
る
。
そ
の
「
果
つ
る
」
と
は
、
ま
さ
に
の
も
の
で
あ
る
「

」
を
と
ら
え
て
、
一
捻
り
し
た
字
句
で
秋
雜
考
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。
「
果
つ
る
」
と
こ
ろ
の
季
は
秋
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
、
文
字
り
、
の
時
を
わ
っ
た
、
ひ
い
て
は
不
用
と
な
っ
た
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
果
つ
る
」
は
、
の
時
に
ふ
さ
わ
し
い
と
秋
の
時
に
ふ
さ
わ
し
い
白
露
と
を
對
置
す
る
中
に
生
ま
れ
た
、
秋
の
文
字
の
重
複
を
け
た
表
現
で
、
端
に
時
の
變
	を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
と
同
時
に

目
す
べ
き
は
、
「
い
づ
れ
か
ま
づ
は
置
か
ん
と
す
ら
む
」
の
文
字
で
あ
る
。「
ま
づ
は
」
と
「
置
く
」。
掛
詞
の
「
置
く
」
が
に
對
し
て
も
つ
意
味
は
、
白
居
易
の
詩
句
に
い
う
「
手
を
辭
す
」
に
じ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
來
こ
の
作
が
白
居
易
の
「
團
先
づ
手
を
辭
す
」
の
句
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
も
は
や
明
明
白
白
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
こ
の
「
果
つ
る
」
の
作
は
句
題
の
發
想
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
か
。
『
和

詠
集
』
に
收
め
る
作
と
し
て

さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
一
面
を
そ
な
え
も
っ
た
と
い
え
る
。
＊
＊
＊
＊
時
、「
團
先
辭
手
」
が
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
「
果
つ
る
」
の
作
の
み
な
ら
ず
、
時
代
に
新
し
く
な
る
が
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
撰
の
一
人
で
あ
る
原
定
家
の
詠
作
に
よ
っ
て
も
推
測
さ
れ
る
。
は
し
鷹
を
手
な
ら
す
比 こ
ろの
風
立
ち
て
秋
の
ぞ
と
ほ
ざ
り
行
く
こ
の
和
歌
を
收
載
す
る
『
夫
木
和
歌
抄
』
卷
十
三
「
秋
部
四
」
（
秋
風
）
に
は
「
文
集
百
首
、
團
秋
中
」
と
題
さ
れ
、
ま
た
定
家
自
身
の
『
拾
愚
員
外
』
に
は
「
團
先
辭
手
」
の
詩
句
自
體
を
題
す
る
。


に
い
う
「
文
集
」
が
『
白
氏
文
集
』
を
指
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
後
に
い
う
「
團
先
辭
手
」
が
白
居
易
の
詠
じ
た
一
句
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
載
を
も
っ
て
見
れ
ば
、
定
家
の
詠
が
こ
の
白
居
易
の
詩
句
に
よ
る
句
題
の
作
で
あ
る
こ
と
は
分
明
で
あ
る
。「
は
し
鷹
」
は
鷹
の
一
種
で
、
鷹
狩
り
に
用
い
た
。
こ
の
鷹
を
手
な
ら
す
こ
ろ
に
吹
き
お
こ
る
秋
風
。
こ
の
風
と
と
も
に
不
用
と
な
っ
た

は
手
も
と
か
ら
ざ
か
っ
て
い
く
。
こ
の
「
秋
の
」
は
、
「
先
づ
手
を
辭
」
し
て
秋
を
え
た
「
團
」
に
發
想
さ
れ
、「
先
づ
手
を
辭
す
」
は
「
と
ほ
ざ
か
り
行
く
」
と
い
う
よ
う
に
婉
曲
に
奧
行
き
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
「
秋
」
に
は
「
き
」
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
よ
う
。
白
居
易
の
「
團
先
辭
手
」
が
「
怨
歌
行
」
と
と
も
に
本
邦
に
與
え
た
影
も
ま
た
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
因
み
に
「
秋
の
」
の
字
句
を
備
え
た
詠
作
は
、
確
か
め
得
る
古
い
と
こ
ろ
で
中
國
詩
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叢
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は
先
の
「
果
つ
る
」
の
作
と
さ
れ
る
壬
生
忠
岑
の
息
子
、
壬
生
忠
見
に
一
例
を
め
ら
れ
る
。
な
に
そ
む
る
あ
き
の
あ
ふ
き
を
を
み
な
へ
し
さ
き
に
け
り
と
も
み
ゆ
る
い
ろ
か
な
忠
見
も
ま
た
三
十
六
歌
仙
の
一
人
で
、
こ
の
作
は
『
忠
見
集
』
に
「
う
へ
の
く
ち
ば
い
ろ
の
お
ほ
む
あ
ふ
ぎ
に
、
た
だ
つ
る
の
か
た
を
か
か
せ
た
ま
へ
る
、
い
ま
か
た
つ
か
た
に
は
あ
し
で
か
か
せ
た
ま
へ
る
に
」
の
第
二
首
と
し
て
見
え
る
。
そ
の
ほ
か
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
撰

の
一
人
で
あ
る
原
家
の
『
壬
二
集
』
に
「
の
歌
と
て
」
と
題
し
て
詠
ま
れ
た
、
は
て
て
た
が
山
の
は
に
お
き
す
つ
る
秋
の
あ
ふ
ぎ
と
み
ゆ
る
や
か
げ
ま
た
「
七
夕
の
歌
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
し
時
」
と
詞
書
す
る
と
こ
ろ
の
、
今
は
と
て
人
は
お
く
と
も
七
夕
の
秋
の
あ
ふ
ぎ
の
名
を
ば
れ
じ
と
い
う
二
首
が
見
え
る
。「
秋
の
あ
ふ
ぎ
」
の
語
は
も
と
よ
り
、「
お
き
す
つ
る
」
と
「
お
く
」
、
あ
る
い
は
	
に
は
「
は
て
て
」
の
字
句
が
め
ら
れ
る
。
す
で
に
見
た
「
果
つ
る
」
の
作
を
本
歌
と
す
る
詠
か
。
た
だ
「
秋
の

」
が
詠
み
こ
ま
れ
た
歌
作
は
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
＊
＊
＊
＊
＊
「
團

」「
秋

」
に
ま
つ
わ
る
日
本
の
受
容
を
っ
て
み
た
が
、
中
國
の
小
に
も
「
秋

」
の
語
を
巧
み
に
ス
ト
ー
リ
ー
に
織
り
こ
ん
だ
作
が
あ
っ
た
。
代
傳
奇
の
代
表
な
一
篇
、
防
の
「
霍
小
玉
傳
」
で
あ
る
。
大
暦
の
才
子
に
數
え
ら
れ
る
李
を
男
人
公
と
す
る
こ
の
小
に
お
い
て
、
試
驗
の
た
め
に
長
安
の
に
出
た
李
は
、
媒
妁
家
業
の
鮑
十
一
娘
の
仲
介
を
得
て
、
霍
王
の
娘
、
小
玉
と
結
ば
れ
る
。
李
が
か
く
て
巫
山
・
洛
浦
の
愛
を
盡
く
し
た
深
夜
、
霍
小
玉
は
ふ
と
涕
を
流
し
て
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
う
。
妾
本
倡
家
、
自
知
非
。
今
以
色
愛
、
托
其
仁
賢
。
但
慮
一
旦
色
衰
、
恩
移
替
、
使
女
蘿
無
托
、
秋

見
捐
。
極
之
際
、
不
覺
悲
至
。
（
妾
は
本
よ
り
倡
家
な
れ
ば
、
自
ら
に
非
ざ
る
を
知
る
。
今
色
を
以
て
愛
せ
ら
れ
、
其
の
仁
賢
に
托
す
。
但
だ
慮
る
は
、
一
旦
色
衰
へ
な
ば
、
恩
移
り
替
は
り
、
女
蘿
を
し
て
托
す
る
無
く
、
秋

を
し
て
捐
て
ら
れ
し
め
ん
こ
と
を
。
極
の
際
、
覺
え
ず
悲
し
み
至
る
。）
「
女
蘿
」
と
は
蔓
の
名
で
、「
女
蘿
無
托
」
は
そ
の
蔓
が
寄
る
邊
を
失
う
こ
と
を
い
う
。
つ
づ
く
「
秋

見
捐
」
は
秋
と
な
っ
て
不
用
と
秋
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な
っ
た
が
て
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
。
し
か
し
、
無
闇
に
寄
る
邊
を
失
い
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
提
と
な
っ
て
い
る
の
が
「
一
旦
色
衰
、
恩
移
替
」
の
字
句
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
小
玉
の
容
色
が
衰
え
、
そ
の
結
果
と
し
て
李
の
恩
が
移
り
離
れ
る
こ
と
を
儚
ん
で
い
う
の
で
あ
る
。
「
捐
」
は
班

の
「
怨
歌
行
」
に
い
う
「
棄
捐
」
の
語
に
由
來
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
も
と
よ
り
「
女
蘿
」
も
「
秋
」
も
霍
小
玉
の
身
を
た
と
え
て
い
う
も
の
で
も
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
し
の
び
よ
る
肉
體
	な
衰
老
は
如
何
と
も
し
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
秋
」
に
い
う
「
秋
」
と
は
、
涼
風
が
炎
熱
を
奪
い
さ
る
時

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
副

	に
は
時

の
推
移
に
と
も
な
う
年
齡
の
行
、
肉
體
	な
衰
老
を
も

す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
生
の
秋
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
「
秋
」
の
語
義
	世
界
は
含
に
富
み
、
か
細
い
聲
で
こ
う
さ
さ
や
か
れ
た
李
は
、
粉
骨
碎
身
し
て
相
て
ざ
る
こ
と
を
素
に
記
す
。
小
玉
の
口
か
ら
出
た
「
女
蘿
」
「
秋
」
の
語
は
、
わ
が
行
く
末
を
危
惧
し
て
人
に
訴
え
る
に
效
果
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
＊
＊
＊
＊
＊
＊
「
」
字
に
加
え
て
、「
」
字
も
ま
た
「
う
ち
わ
」
を
意
味
す
る
。
す
で
に
見
た
「
爐

」
に
す
る
話
題
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
・
劉
安
の
『
淮
南
子
』
「
俶
眞
訓
」
に
見
え
る
の
日
の
裘
と
の
日
の
と
に
ま
つ
わ
る
言
で
あ
る
。
夫
れ
日
に
裘
を
被
ら
ざ
る
は
、
之
を
愛 を
し
む
に
非
ず
、
燠
あ
た
た
かな
る
こ
と
身
に
餘
り
有
れ
ば
な
り
。
日
に
を
用
ひ
ざ
る
は
、
之
を

お
ろ
そ
かに
す
る
に
非
ず
、

す
ずし
き
こ
と

か
なふ
に
餘
り
有
れ
ば
な
り
。
「
裘
」
は
「
か
わ
ご
ろ
も
」。
爐

と
は
ち
が
っ
て
、
の
日
の
裘
と
の
日
の
と
を
竝
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
と
と
に
用
い
な
い
こ
と
の
理
由
を
い
て
い
る
（
３
）。
引
用
の
字
句
は
、
人
の
「
嗜
欲
の
心
」
を
く
中
に
現
れ
る
が
、
そ
の
裘
と
の
取
り
合
わ
せ
は
身
に
つ
け
る
も
の
同
士
で
同
だ
か
ら
、
「
爐

」
と
は
別
の
意
味
で
格
好
の
附
け
合
わ
せ
と
な
る
。
こ
う
し
た
裘
と
と
を
一
首
の
中
に
詠
じ
こ
ん
で
い
る
の
は
、
『

集
』
卷
九
の
「
壁
皇
子
に
獻
る
歌
一
首
仙
人
の
形 か
たを
詠
む
」
の
作
で
あ
る
。
と
こ
し
へ
に

行
け
や
裘
か
は
ご
ろ
も
放
た
ぬ
山
に
む
人
壁
皇
子
は
天
武
天
皇
の
第
九
皇
子
。
「
仙
人
の
形
を
詠
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
は
柿
本
人
 呂
が
壁
皇
子
の
邸
に
あ
っ
た
屏
風
な
ど
に
!か
れ
て
い
た
「
仙
人
」
の
"を
詠
ん
で
皇
子
に
獻
じ
た
も
の
ら
し
い
。
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「
山
に
む
人
」
と
は
畫
中
の
仙
人
を
指
す
。
そ
の
裘
を
な
が
ら
も
を
手
放
さ
な
い
仙
人
の
。
そ
の
仙
人
は
中
國
ゆ
か
り
の
人
物
で
、
手
に
す
る
「
」
は
も
ち
ろ
ん
「
う
ち
わ
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
季
と
し
て
は
春
も
秋
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
「

」
の
語
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
裘
と
が
混
淆
し
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
時
の
變
	
を
超
越
し
た
仙
人
な
ら
で
は
の
も
の
な
の
か
。
「
と
こ
し
へ
に

行
け
や
」
は
、
そ
の
可
笑
し
み
あ
る
不
均
衡
な
風

を
か
ら
か
い
樂
し
む
か
の
よ
う
で
あ
る
。
な
れ
ど
、
凡
人
凡
は
秋
の
涼
風
が
お
と
ず
れ
れ
ば
、
自
然
と
を
置
く
。
そ
の
「
先
づ
手
を
辭
す
」
る
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
秋
」
で
あ
ろ
う
。
丸
い
形
の
「
團
」
は
圓
滿
・
團
圓
の
象

な
意
味
を
も
と
う
が
、
そ
れ
が
「
先
づ
手
を
辭
す
」
時
の
到
來
は
、
そ
の
滿
た
さ
れ
た
境
か
ら
の
變
轉
を
も
暗
示
す
る
。
班

の
詠
懷
は
そ
の
身
の
變
轉
を
巧
み
に
詠
じ
て
鮮
烈
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
源
泉
と
し
て
新
た
な
詩
世
界
が
現
出
し
た
の
は
、
共
感
す
る
人
の
多
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
文
學
受
容
の
奧
行
き
と
多
樣
さ
を
示
し
て
い
る
。
「
秋
」
と
「
秋
の
」、
こ
の
日
中
の
詩
語
は
そ
れ
ぞ
れ
に
哀
感
を
う
語
と
し
て
意
味
世
界
を
形
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
「
秋
の
」
の
場
合
、
積
極
に
失
寵
を
暗
示
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
た
と
え
ば
『
和

詠
集
』
に
班

の
自
體
を
詠
じ
た
詩
の
作
例
を
複
數
拾
う
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
白
詩
の
「
團
先
辭
手
」
に
觸
發
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
詩
語
の

み
の
あ
っ
た
こ
と
が
確
さ
れ
る
。
む
し
ろ
そ
の
み
が
和
語
の
世
界
に
大
き
く
機
能
し
て
い
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
、
受
容
の
一
面
な
ら
ざ
る
多
樣
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
こ
こ
に
垣
見
る
の
で
あ
る
。
[
]
（
１
）
朱
惠
良
『
中
國
人
の
生
活
と
文
	』
（
筒
井

・
蔡
敦
譯
、
一
九
九
四
年
二
、
二
玄
刊
）
の
「
」
の
項
に
、「
北
宋
の
初
め
に
、
こ
の
折
り
た
た
み
式
の
が
貢
ぎ
物
と
し
て
日
本
か
ら
中
國
に
獻
上
さ
れ
、
こ
れ
が
中
國
人
の
關
心
を
引
き
、
ま
も
な
く
鮮
か
ら
も
陸
續
と
こ
の
種
の
が
獻
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
明
の
永
樂
年
（
一
四
〇
三
―
一
四
二
四
）
以
は
、

 が
摺
の
!巧
な
仕
組
み
と
携
帶
に
便
利
な
こ
と
を
喜
び
、
職
人
に
"倣
し
て
作
ら
せ
た
の
で
、
中
國
式
の
竹
製
の
摺
が
大
量
生
#さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
き
た
團
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
（
２
）
『
樂
府
詩
集
』
卷
四
十
五
の
「
團

$六
首
」
に
は
、『
古
今
樂
%』
を
引
い
て
、
婢
の
名
を
&
と
し
て
そ
の
い
わ
れ
と
歌
辭
を
も
記
し
て
い
る
。
（
３
）
『
'文
(聚
』
卷
六
十
九
「
」
に
は
、
引
用
し
た
『
淮
南
子
』「
俶
眞
訓
」
の
句
と
と
も
に
「
又
曰
」
と
し
て
、「
炎
火
鑿
池
、
披
裘
而
、
不
能
救
也
。」
の
字
句
を
載
せ
る
。
秋
雜
考
（
堀
)）
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